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SYNOPSIS 
A system has been developed for predicting snow distribution in a built-up environment. This system 
couples the mesoscale meteorological model, which gives precipitation including snowfall in an area, and 
Computational Fluid Dynamics (CFD) models, which predict snow phenomena in building scale. The 
system’s performance is tested and examined by comparing the predicted data with full-scale measurement. 
The snowdrift patterns, i.e., erosion around the upwind corners and deposition in front of and behind a 
building, obtained from the present model shows a good correspondence with those obtained from field 
observation. 


























































































































条 件 と し て ， 気 象 庁 RSM （ Regional Spectrum 
Model）の GPV（Grid Point Value）を与えた。採用
したメソ気象モデル及びその解析条件等は防災科学
技術研究所・雪氷災害研究センターの雪氷災害発生
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布を測定した。観測は 2009 年 12 月から 2010 年 3 月
まで行った。 
本稿では，システムの検証の第一段階として，













(a) Outer domain の解析領域と Inner domain の位置 
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 (2) 数値解析（メソ気象モデル） 














































































































































































日本海を囲む Outer domain（約 1600km×1300km）を
水平解像度 10km で計算し，その中の雪氷防災研究セ
ンター新庄支所を含む inner domain（約 180km×










は，WNW が卓越しており，観測結果は次いで NW の頻






















(1) 観測               (2)数値解析 
図-７ 積雪の状況（卓越風風上より見る） 
  















































































































xi (x, y, z) :空間座標の 3 成分 [m] 
ui (u, v, w) :平均風速の 3 成分 [m/s] 







 :飛雪空間密度 [kg/m3] 
wf :雪粒子の落下速度 [m/s] 
Mtotal :雪面変化量 [kg/s] 
Mero :雪面のシアストレスによる侵食量 [kg/s] 
Mdep :水平面における堆積量 [kg/s] 
zs :積雪深変化量 [m/s] 
S :積雪密度 [kg/m
3] 
u* :摩擦速度 [m/s] 
u*t :限界摩擦速度 [m/s] 
S :乱流シュミット数 [-] 
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